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Abstract:　 The purpose of this study was to investigate the relationship between depressive symptoms and six
subscales of Vocational Indecision Scale in undergraduates of the university. 254 freshmen (the average age was
18.4), 212 sophomores (the average age was 19.4), 255 juniors (the average age was 20.4) and 260 seniors (the
average age was 21.4) participated in the present study. Multiple logistic regression analysis showed a significant
association of “Confusion” (OR=1.20 in freshmen and sophomores, OR=1.18 in juniors and seniors), “Exploration”
(OR=0.99 in freshmen and sophomores) and“Moratorium” (OR=1.11 in juniors and seniors) with depressive
symptoms measured by Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. These results suggested that depressive
symptoms are affected according to increasing of “Confusion” and “Moratorium” and decreasing “Exploration”.
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2002年 4月と 2003年 4月に旧東京商船大学の入学者を対











究用の自己評価尺度である Center for Epidemiologic Studies
































Cronbach の 信頼性係数は「未熟」が 0.92、「混乱」が




人、2 年生 168 人、3 年生 133 人、4 年生 133 人であった。
2003年度入学者では、1年生 156人、2年生 154人、3年生
151人、4年生 153人であった。そのうち、有効回答者数と




















Table 1   Attributes of objects in this study
Entrance to the university in 2002 Entrance to the university in 2003
Sea training Engineering Sea training Engineering
School Age Male Female Male Female Male Female Male Female
grade （M± SD）  （％）  （％）  （％）  （％）  （％） （％）  （％）  （％）
1（n=254） 18.4± 0.877 51（94.4） 3 （5.6） 54（90.0） 6（10.0） 58（95.1） 3（4.9） 67（84.8） 12（15.2）
2（n=212） 19.4± 0.894 50（92.6） 4 （7.4） 51（87.9） 7（12.1） 36（94.7） 2（5.3） 49（79.0） 13（21.0）
3（n=255） 20.4± 0.870 45（90.0） 5（10.0） 66（89.2） 8（10.8） 55（91.7） 5（8.3） 60（84.5） 11（15.5）











































ない工学系に分類した。さらに同様に 1、2 年生と 3、4 年
生において、抑うつ症状の有無と職業未決定タイプとの関





























Table 2   Six subscales scores of Vocational Indecision Scale in each school grade
Table 3   Number of six subtype of vocational indecision in each school grade
p<0.001, x2 test． aFewer than expected，  bMore than expected (p<0.05，Residual analysis)．
Freshmen Sophomores Juniors Seniors
M SD M SD M SD M SD Mann-Whitney test （p < 0.0125）
Immaturity 11.2 3.27 11.5 3.27 11.2 3.32 9.77 3.21 Seniors < Freshmen, Sophomores &Juniors
Confusion 13.7 3.31 14.5 3.55 14.6 3.56 13.3 3.65 Freshmen < Sophomores & Juniors，
Seniors < Sophomores & Juniors　
Moratorium 10.5 2.93 11.0 3.08 10.5 2.90 9.50 2.81 Seniors < Freshmen, Sophomores & Juniors
Exploration 13.7 2.83 13.6 2.65 13.2 2.57 11.1 2.76 Seniors < Freshmen, Sophomores & Juniors
Easiness 11.5 2.65 11.7 2.61 12.1 2.64 11.1 2.82 Seniors < Sophomores & Juniors
Decision 7.71 2.21 7.39 2.17 7.51 2.18 9.06 2.29 Freshmen, Sophomores & Juniors < Seniors
School Subtype of vocational indecision
grade Immaturity (％) Confusion (％) Moratorium (％) Exploration (％) Easiness (％) Decision (％)
1（n=254） 26（10.2） 20（  7.8）a 37（14.6） 74（29.1）b 31（12.2） 66（26.0）
2（n=212） 23（10.8） 36（17.0） 41（19.3）b 58（27.4）b 19（  9.0） 35（16.5）a
3（n=255） 37（14.5）b 43（16.9） 36（14.1） 56（22.0） 35（13.7） 48（18.8）a
4（n=260） 14（  5.4）a 37（14.2） 27（10.4）a 18（  6.9）a 31（11.9） 133（51.2）b
Table 4   Logistic regression analysis of depressive symptoms and the related factors
CI : Confidence interval，　*： p<0.05， **： p<0.01， ***： p<0.001 






ratio 95％ CI p Odds ratio 95％ CI p
1 & 2 Admission 
year
2002 (reference)
2003 1.15 0.78-1.69 0.478 0.10 0.66-1.51 0.980
Sex Female (reference)




Engineering 1.27 0.86-1.88 0.224 1.24 0.82-1.91 0.322
Immaturity 1.17*** 1.10-1.24 0.000 1.07 0.96-1.19 0.207
Confusion 1.22*** 1.15-1.30 0.000 1.20*** 1.12-1.30 0.000
Moratorium 1.09** 1.024-1.162 0.007 0.99 0.90-1.08 0.798
Exploration 0.97 0.903-1.038 0.361 0.91* 0.84-0.98 0.017
Easiness 1.16*** 1.07-1.25 0.000 1.02 0.91-1.13 0.74
Decision 0.9* 0.82-0.98 0.018 1.02 0.90-1.14 0.784
Cox & Snell R2 0.116
3 & 4 Admission 
year
2002 (reference)
2003 1.27 0.88-1.84 0.197 1.38 0.92-2.07 0.124




Engineering 1.1 0.76-1.60 0.604 0.69 0.45-1.06 0.094
Immaturity 1.23*** 1.16-1.31 0.000 1.04 0.93-1.15 0.522
Confusion 1.25*** 1.18-1.32 0.000 1.18*** 1.09-1.27 0.000
Moratorium 1.22*** 1.15-1.31 0.000 1.11* 1.02-1.22 0.019
Exploration 1.04 0.98-1.11 0.23 0.93 0.86-1.00 0.062
Easiness 1.20*** 1.12-1.29 0.000 0.99 0.90-1.10 0.910
Decision 0.79*** 0.73-0.86 0.000 0.91 0.81-1.01 0.072
Cox & Snell R2 0.156
大学生の抑うつ症状と職業未決定尺度の学年別検討 13
analysis）お よ び 多 変 量 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析













































（Moratorium）タ イ プ、そし て 最 も 高 い もの は 模 索
（Exploration）タイプと決定（Decision）タイプであった 1）。
本調査の職業未決定下位尺度の学年別傾向を見ると、職
業 未 決 定 状 態 を 示 す「未 熟」（Immaturity）、「猶 予」
（Moratorium）、「模索」（Exploration）、および「安直」（Easiness）
は 4 年生では 1 ～ 3 年生より低下傾向を示し、「決定」



























Table 5   Number of subtype of vocational indecision and depressive symptoms 
x2 test,  a Fewer than expected，  b More than expected (p<0.05，Residual analysis).
Subtype of vocational indecision
School Depressive Immaturity Confusion Moratorium Exploration Easiness Decision Total p
grade symptoms （％） （％） （％） （％） （％） （％）
1 & 2 Positive / Total 19 / 49 30 b / 56 26 / 78 33 a / 132 23 / 50 27 / 101 158 / 466 0.001
（38.8） （53.6） （33.3） （25.0） （46.0） （26.7） （33.9）
3 & 4 Positive / Total 23 / 51 43 b / 80 29 b / 63 23 / 74 24 / 66 33 a / 181 175 / 515 <0.001





















































































なお、4 年生 260 人のタイプ別の抑うつ症状は、未熟
（Immaturity）タイプ 14人中 9人（64.3％）、混乱（Confusion）
タイプ 37 人中 20 人（54.1％）、猶予（Moratorium）タイプ
27人中 13人（48.1％）、模索（Exploration）タイプ 18人中












































































































































した旧東京商船大学生を対象に 1～ 4年生まで質問紙調査を行った。1年生 254人（女 24人）、2年生 212
人（女 26人）、3年生 255人（女 29人）、4年生 260人（女 25人）を分析した。職業未決定尺度の下位尺
度では未熟、混乱、猶予、模索、安直が 4年生で低下し、決定が 4年生で増加していた（x2検定）。また
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